





































(1) a. I had an egg this morning.
 b. You have egg on your chin.
(2) a. Look! Thereʼs a chicken over there.








(3) a. Our family had a roast chicken last night.






(4) a. You have a hair on your collar. I will take it off.
 b. She has beautiful blonde hair.
(5) a. I want a room of my own.
 b. Is there room for me in the car?





(6) a. A bus is coming.
 b. Iʼll go by bus, not by taxi.
(7) a. There is a school at the foot of the mountain.
－3－
 b. I go to school with may sister.





(8) a. I will make a speech this afternoon.
 b. Speech is silver, silence is golden.
(9) a. I made an important revision in your paper.
 b. Your paper needs radical revision.
(8a)の a speechは、1つ明確な内容をもつ話し、スピーチであるが、(8b)の speechは、
そのような明確な形をもたず、連続体としての話すことという意味である。同様に、(9a)




(10) a. I save money every month.
 b. I need a ten-dollar bill and three quarters.
(11) a. I bought nice furniture.
 b. I bought a chair and a couch.
中学校や高校では、moneyは数えらない名詞であると教えられるが、お金がなぜかぞえ
られないのか不思議な話しである。(4)の a hair と hair の対比では、１本の髪の毛を表す
場合が a hairで、髪が何本も集まって 1つの連続体をなす毛髪が hairということだった。
お金の場合は、紙幣や硬貨は明確な形をもつ単一の個体なので、a ten-dollar bill（１枚の














(12) a. John bought a jacket and a tie, but he returned the tie soon.







(13) a. John bought a guitar and a banjo, but he gave the guitar to Mary.








(14) a. We play soccer after school.
























られるし、有界 / 非有界的に区分する認知プロセスは普遍的なものだとする実験もある 5。
(16) a. ［大きい /な水槽］には魚がたくさんいるが、［小さい /なの［φ］］には（魚が）
あまりいない。
 b. *［大きい /な湖 /川］には魚がたくさんいるが、［小さい /なの［φ］］には（魚
が）あまりいない。








（山梨 2000 : 166）



















































  (i) a. an apple
   b. water
  (ii) a. John ate the sandwich.
   b. John ran toward the house.
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